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　　　　　　　　　　　　　　結　　　論
　C．alb．気管内注入家兎の組織像と注入せる菌量との関
係を研究し，SM投与によるビタミンB2を定量し，あわせ
て血液並びに他臓器の培養iを行った。
　1）ビタミンB2は対照群に比して，　SM投与群及びC．
alb．にSM併用群ともに1血液，肺肝組織に著明の総B2量
γ％の減少はなかりた。即ち，本実験において，ビタミン
B2減少がC．　alb．の発症を招来したものではなく，抗生物
質自体が主因をなす如く考えられる。
　2）倍数稀釈培養により畑町の多寡が卯時の強弱に比例
する事を知り，G．　alb．により病変形成を招来せることを再
確認、した。
　3）血液その他の臓器培養では陰性であって，本実験で
はC．．alb、が血行性に浸蝕していないことを立証した。
　稿を終るにのぞみ本研究に種々御援助を賜った本学病理
学教室塚田助教授に深甚の謝意を表す。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔H召禾031．3．　16受・付’）
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Summary
　　　ThiS　report　is　concerned　with　the　study　of　the　relation　between　severity　of　the　patho－
logical　changes　induced，　and　the　quantity　of　candida　recovered，　from　lung　tissues　of　ex－
perimental　animals．　ln　addition　VB　2　in　blood　stream　and　other　tissues　were　determined
quantitatively　in　the　rabbits　inoculated　・with　candida　and　streptomycin．
　The　data　obtained　were　as　follows：
　　　1）　ln　regards　to　the　VB　2　quantity　in　blood　stream　and　other　tissues，　there　was　no
notable　deficiency　of　VB　2　in　the　experimental　animals，　and　no　difference　was　seen　as
compared　with　control　group．　ln　other　words　it　was　determined　that　the　pathological
changes　were　caused　mainly　by　antibiotics　and　that　VB　2　deficiency　plays　no　important
part　in　these　changs．
　　　2）　Experiments　in　which　the　amount　of　Candida　in　the　lungs　was　deterimined　cul－
turally　and　quantitatively，　revealed　that　the　intensity　of　the　pathological　changes　decreased
or　insreased　with　the　candida　count．
　　　3）　Since　from　blood　and　other　tissues　of　experimental　animals　no　candida　was　reco－
vered，　it　may　be　said　that　no　hematogenic　infection　occurred　in　these　animals．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Received　Mareh　16，　1956）
